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 In this research project, blended chitosan/poly(vinyl alcohol) (PVA) membranes 
were produced by mixing PVA and chitosan solutions.  Chitosan (CS) was first 
dissolved in acetic acid aqueous solution before PVA solution was added.  The mixture 
was then cured at room temperature.  The modified composite membrane was prepared 
by coating the mixture of chitosan and PVA solution onto the porous polysulfone 
membrane by the solution casting technique.  The porous polysulfone substrate was 
prepared via phase inversion process from a casting solution containing 12 wt% 
polysulfone, 11 wt% polyethylene glycol and 77 wt% N,N- dimethylacetamide.  The 
weight percent of chitosan in the membrane was varied from 20 wt. % to 100 wt. % 
while the membrane thickness was in the range of 15-30 µm.  The unmodified and 
modified composite membranes with PVA were used in pervaporation separation of 
methanol/methyl-tert-butyl ether (MTBE) mixture.  The swelling degree and the total 
flux increased with increasing chitosan content in the membranes.  30 wt. % of methanol 
(MeOH) in feed was chose since it gave the optimal overall pervaporation characteristics 
in terms of flux and separation factor.  The membrane containing chitosan 20 wt. % to 
40 wt. % performed the best.  At operating temperature of 50 oC for 20 wt % to 40 wt % 
of chitosan, the fluxes obtained are at 52.28 g/m2.hr and 66.92 g/m2.hr with the 
separation factors of 81.00 and 53.22 respectively.  The effect of temperature on flux 
followed the Arrhenius relationship.  The membrane showed excellent performance for 
separation of MeOH/MTBE mixture when the quantity of MeOH in feed is small.  It is a 














Dalam kajian ini, membran campuran kitosan/poli(vinil alkohol) (PVA) telah 
dihasilkan dengan mencampurkan larutan PVA dan larutan kitosan.  Kitosan (CS) telah 
dilarutkan terlebih dahulu dengan asid asetik sebelum larutan PVA dicampurkan.  
Campuran tadi kemudiannya dikeringkan pada suhu bilik.  Membran komposit 
diubahsuai dengan menyelaput campuran larutan kitosan dan PVA ke atas membran 
poros polisulfona dengan menggunakan kaedah penebaran larutan.  Membran poros 
polisulfona disediakan melalui proses pembalikan fasa daripada larutan penebaran yang 
mengandungi 12 % berat polisulfona, 11 % berat polietilen glaikol dan 77 % berat N,N- 
dimetilasetamida.  Peratusan berat kitosan dalam membran adalah antara 20 % hingga 
100 % manakala ketebalan membran adalah dalam lingkungan 15-30 µm.  Membran 
komposit yang tidak diubahsuai dan yang diubahsuai dengan PVA ini digunakan dalam 
proses penelapsejatan untuk pemisahan campuran azeotropik metanol (MeOH) dan metil 
tert-butil eter (MTBE).  Darjah pembengkakan dan jumlah penyerapan fluks meningkat 
dengan peningkatan kandungan kitosan di dalam membran.  30 % berat metanol di 
dalam suapan dipilih kerana sifat penelapsejatan yang optima secara keseluruhannya 
dari segi fluks dan faktor pemisahan.  Membran yang mengandungi 20 % berat hingga 
40 % berat kitosan menunjukkan prestasi terbaik.  Pada suhu operasi 50 oC bagi 20 % 
berat hingga 40 % berat kitosan, fluks yang diperolehi masing-masing ialah 52.28 g/m2.j 
dan 66.92 g/m2.j dengan faktor pemisahan sebanyak 81.00 dan 53.22.  Kesan suhu 
terhadap penyerapan fluks adalah mengikut hubungan Arrhenius.  Membran telah 
menunjukkan prestasi yang baik untuk pemisahan campuran MeOH/MTBE apabila 
kandungan MeOH dalam suapan sedikit.  Ini adalah sesuai untuk proses perolehan 
semula untuk menyingkirkan lebihan MeOH dalam sistem MTBE. 
